
















































































































































































































































N＝138 Ｍ SD Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ．達成努力　　　　　　　　　　　　　　　　　α＝.772
　6．目標を決め，その達成に向かって人一倍努力する 2.99 .76 .944
　4．何ごとにも全力投球する 2.96 .73 .663
　1．長い間，気を散らさずに仕事（勉強）に熱中する 2.53 .83 .632
　7．何か始めると，こつこつと粘り強くするほうである 3.12 .83 .569
12．仕事や勉強を仕上げるためには夜遅くまででも頑張る 2.99 .80 .421
Ⅱ．競争性　　　　　　　　　　　　　　　　　　α＝.828
　8．人一倍負けず嫌いである 2.88 .88 .836
11．勝敗にこだわるほうである 2.84 .83 .831
　5．競争心が強いほうである 2.86 .82 .794
　2．ゲームで負けるとひどく悔しい 2.93 .84 .729
15．自分と同じタイプの人に会うと張り合ってしまうほうである 2.25 .94 .371
Ⅲ．時間的切迫性　　　　　　　　　　　　　　　α＝.722
19．いつも忙しくしている 2.20 .79 .785
　3．セカセカしていることが多い 2.27 .79 .653
17．時間に追われた生活をしている 2.24 .76 .638
14．仕事をたくさん引き受けてしまって忙しがることが多い 2.49 .78 .500
　9．一週間のスケジュールが決まっている 2.18 .90 .410
Ⅳ．攻撃性　　　　　　　　　　　　　　　　　　α＝.692
16．言葉遣いが荒々しくなることがある 2.30 .88 .764
10．腹が立つと相手を傷つけるような発言をしてしまう 2.20 .85 .693
20．大喧嘩をしたことがある 2.37 1.10 .533
18．人から非難されたら言い返せるほうである 2.49 .80 .442



































































Table 3.　研修前・研修後の平均値（標準偏差）と t 検定結果
ER ストレス タイプＡ合計 達成努力 競争性 切迫性 攻撃性
研修前 2.70 （5.33） 3.54 （2.32） 2.54 （7.16） 2.77 （.51） 2.75 （.62） 2.30 （.61） 2.30 （.67） 
研修後 3.14 （4.70） 2.44 （2.38） 2.63 （7.15） 3.07 （.59） 2.75 （.71） 2.25 （.49） 2.37 （.64）

























































【研修前】 Ｍ SD １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
１．前ER 27.01 5.35
２．前ストレス 3.54 2.33 ─ .244**
３．前タイプＡ合計 48.35 7.16 .349**
４．前／達成努力 2.77 0.51 .315** .683**
５．前／競争性 2.75 0.62 .734** .474**
６．前／切迫性 2.30 0.67 .385** .640** .352**
７．前／攻撃性 2.30 0.67 .451** .179*
 【研修後】 Ｍ SD １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
１．後ER 31.39 4.70
２．後ストレス 2.44 2.38 ─ .395**
３．後タイプＡ合計 49.94 7.15 .427** ─ .273**
４．後／達成努力 3.07 0.58 .467** ─ .378** .754**
５．後／競争性 2.75 0.71 .221** ─ .203* .783** .448**
５．後／切迫性 2.25 0.49 .307* .460** .390**
６．後／攻撃性 2.37 0.64 .399** .247** ─ .172*
*p<.05　**p<.01　相関は有意差の認められたもののみ
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Table 5.　前ER高群・低群の研修前・研修後の t 検定（高群Ｎ＝33／低群Ｎ＝34）
　 ストレス タイプＡ合計 達成努力 競争性 切迫性 攻撃性
研修前前ER高群 3.00 （2.33） 2.66 （6.13） 2.95 （.44） 2.76 （.57） 2.48 （.63） 2.39 （.57） 
前ER低群 4.24 （2.13） 2.44 （7.44） 2.61 （.51） 2.75 （.65） 2.13 （.54） 2.24 （.78）
t値 2.26* 2.49* 2.90** n.s. 2.48* n.s.
　 ストレス タイプＡ合計 達成努力 競争性 切迫性 攻撃性
研修後前ER高群 1.97 （2.28） 2.71 （6.84） 3.21 （.57） 2.77 （.72） 2.36 （.47） 2.46 （.55） 
前ER低群 2.97 （2.44） 2.54 （7.23） 2.92 （.57） 2.72 （.71） 2.16 （.51） 2.32 （.73）
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【Abstract】
　The purpose of this study was to investigate the relation between ego-resilience （ER） 
and the type A behavior pattern （TABP）, using the pre/post data from training for the new 
employees of a company. ER, physical stress, TABP scores, and ‘achievement efforts’ showed 
the significant differences between pre/post training-data. The physical stress decreased but 
ER and ‘achievement efforts’ increased after the company training. As a result of multiple 
regression analysis, ER and ‘achievement efforts’ assumed to be strongly　related to reduce 
the physical stress, but ‘time-urgency’ suspected to be a factor which increased physical 
stress. We could obtain the same tendency both from the pre and post training‐data. 
　Although ER exhibited the significant negative correlation with physical stress scores, it 
showed the significant positive correlations with TABP scores, ‘achievement efforts’ and 
‘time-urgency’ scores. Because of the same correlation tendency on the pre/post training‐
data, ER was found to be a consistent and stable characteristic. By the comparison between 
the high-scored and the low-scored ER people, the former tended to show TABP both the 
pre/post training. The TABP scores were strongly influenced by ‘achievement efforts”.　It 
was suggested that the people who showed high-level ER could participate the training 
positively, and decrease the physical stress.
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